












Abstract Seismic resi陶ntpほおnnancetest of恥 stelbridge pi間 withdi長:rentsectiollS is performed in order 
旬 investigatethe optional section pro血e.Th巴testresults are examined企omthe view point of the 
seismic perform姐 cesuch as血em回nnums仕四割1and duc世ity，and fabric油oncost. Evaluation of 
cost is done asω匂1cost∞nsist of material cost and manufacturing ∞st such as welding and cut出g.
句伽alsection is examin吋企omtherel油onbetw田nseismic resistant p紅白血lanceand total cost. 













































































































P=1590kN)、設計震度(降伏水平荷重H"=P X O. 3=477kN)、橋
脚高さ(供試体高さか3000mm)を一定として、板厚・リブ
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供試体名 BX-T6-R3 BX-T6-R4 BX-T6-R5 BX-T4.5-R6 BX-T6-R4 BX-T8-R3 
銅種 SM490 SM490 
補剛板幅 b (mm) 600 600 
補剛板板厚 t (mm) 6 4.5 6 8 
補剛材幅 bs (mm) 63 72 81 67 72 80 
補剛材板厚 ts (mm) 9 9 9 12 
補剛材本数 3 4 5 6 4 3 
ダイアフフム間隔 a (mm) 600 600 
供試体向さ h (mm) 2979 2893 2813 2568 2893 2956 
補剛板幅厚比パラメータ
0.33 。‘26 0.22 0.25 0.26 0.24 
ドR 。目51 0.41 0.34 0.39 0.41 0.38 
細長比パラメータ λ 0.33 0.32 0.32 0.29 0.32 0.33 
補剛材剛比 y/戸 2.50 2.51 2.50 2.49 2.51 2.54 
断面積 A (cm2) 175 211 253 225 211 258 
」一一
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(万円)I 42.1 I 45.3 I 48.6 
表-2 全コストコストの関係
44.8 47.6 45.3 
鋼重 溶接長さ 鋼材コスト 加工コスト その他 全コスト
(tf) (m) (万円) (万円) (万円) (万円)
BX-T6-R3 1.00 141 15.0 17.9 9.2 42.1 
BX-T6-R4 1.06 160 15.9 20司3 9.2 45.3 
BX-T6-R5 1.12 178 16.8 22.6 9.2 48.6 
BX-T4.5-R6 1.00 183 15.1 23.3 9.2 47.6 
BX-T6-R4 1.06 160 15.9 20.3 9.2 45.3 
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供試体名 降伏ひずみ 降伏荷重による 理論値式(8) 降伏水平荷重
による (公称値) (実験値) (公称値) (実験髄) (公称値) (実験値)
oy，(mm) Oy2，(mm) Oy22(mm) Oy3，(mm) δ凶z<mm) HyF(kN) H/kN) 
BX-T8-R3 18.7 20.7 24.9 13.4 15.1 477 539 
BX-T6-R3 16.3 17.9 22.9 13.5 16.0 339 401 
BX-T6-R4 12.2 15.1 17.7 12.7 14.0 397 439 
BX-T6-R5 10.6 14.8 17.9 12.0 13.5 466 524 
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(a) BX-T6-R3 (b) BX-T6-R4 
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大荷重の値を示す。
板厚一定シリーズではリブが 4本の BX-T6-R4の方が、
リブが 3本の BX一T6-R3より塑性率は約 56街、最大荷重は






特許 P T6-R30 
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コスト(万円)
(a)板厚一定シリーズ






供試{本名 15 7.5 塑性率 Hma/Hy 
万円/tf 万円/tf
BX-T6-R3 42.1 34.6 3.0 1司44
板厚
-国JEと BX-T3-R4 45.3 37.4 4.7 1.67 
BX-T6-R5 48.6 40.2 4.6 1.65 
BX-T4.5-R6 47.6 40.0 5.6 1.74 
RF一定 BX-T6-R4 45.3 37.4 4.7 1.67 


































































(1)板厚が一定でリブ本数が 3本と 4本と違う BX-T6-R3と





























































(受理平成 17年 3月 17日)
